A case of primary malignant lymphoma of the urinary bladder by 郷司, 和男 et al.
Title膀胱原発悪性リンパ腫の1例
Author(s)郷司, 和男; 杉本, 正行; 浜見, 学; 守殿, 貞夫; 石神, 嚢次; 前田, 盛; 杉山, 武敏











膀 胱 原 発悪 性 リンパ腫 の1例
神戸大学医学部泌尿器科学教室(主任:石神嚢次教授)
郷 司 和 男
杉 本 正 行
浜 見 学
守 殿 貞 夫
石 神 嚢 次
神戸大学第2病理学教室(主任:杉山武敏教授)
前 田 盛
杉 山 武 敏
     A CASE OF PRIMARY MALIGNANT LYMPHOMA OF 
              THE URINARY BLADDER 
     Kazuo  GOHJI, Masayuki  SUGIMOTO,Gaku HAMAMI, Sadao KAMIDONO 
                          and Joji ISHIGAMI 
            From the Department of Urology, FacultyofMedicine, Kobe University 
 (Director: Prof. J. Ishigami, M.D.) 
                 Sakan MAEDA and Taketoshi SUGIYAMA 
          From the Department of Second Pathology, FacultyofMedicine, Kobe University 
 (Director  : Prof. T.  Sugiyama, M.D.) 
   This paper presents anautopsy case of primary malignant lymphoma of the urinary bladder. 
The patient, a 63-year-old man, consulted us because of macroscopic hematuria. Cystoscopy revealed 
a bladder tumor, which was diagnosed as an anaplastic cell carcinoma bytransurethral punch biopsy. 
   The tumor progressively increased in size, despite treatment with preoperative antineoplastic 
chemotherapy consisting of CDDP. Only ureterocutaneostomy and biopsy were performed at the 
operation although total cystectomy and ileal conduit had been planned, because the tumor had invaded 
into the perivesicular tissue. Biopsy revealed B cell ymphoma, which was characterized by specific 
staining with IgG by the PAP method. 
   Although antineoplastic chemotherapy wasperformed again after operation, the patient gradually 
weakened and died 5 months after admission. 
   At autopsy, a hen-egg sized, non-papillary tumor which invading into the perivesicular tissue 
was found at the anterior wall of the urinary bladder. There were many metastatic nodules in the 
thraco-lumbar vertebral columns, para-aortic  lymphnodes and mesenteric  lymphnodes. Lungs 
and liver were free from metastatic umors. 











主 訴:肉 眼 的血 尿
家族 歴 ・既 往 歴:特 記 す べ き こ とな し
現病 歴:1981年11月8日,肉 眼 的 血 尿 を認 め,某 医
受診 した と ころ膀 胱 腫瘍 が 疑 わ れ る との こ とで,1981
年11月16日,当院泌 尿 器 科 へ 紹 介 入 院 とな った.
現症1身 長169cm,体 重54.5kg,体格栄 養 中 等
度,体 温35.5℃,血圧150/90mmHg,胸腹 部 理 学 所
見 で異 常を 認 め ず,表 在 リンパ 節 の腫 大 も認 め なか っ
た,腰 麻 下 双 手 診 に て小 鶏 卵 大 のや や硬 い腫 瘤 を恥 骨
弓 下 に触 知 した.直 腸 内指 診 に て前 立 腺 は くる み大 で
硬 く,表 面 凹 凸 不 整 であ った.
血 液 一般:赤 血 球420×104/mm3,ヘモ グ ロ ビ ン
14.69/dl,ヘマ トク リッ ト43.5%o,白血 球5,700/mm3,
血 小 板26.6×104/mm3,白血 球 分 画N.BadlO%,
NSeg50%,Lym32%,Eo4%,BaO%,Mo
4%,異 型 リンパ 球O%.
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Fig.L尿 細 胞 診1裸 核に 近 い ク ロマ チ ン に 富 む 悪性 細 胞 を認 め る
(Papanicolaou罫ミ色 ×120)
郷 司 ・ほ か:膀 胱 ・悪 性 リンパ 腫 695
義
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Fig.2.IVP;膀胱 部 に 陰 影 欠 損 を 認 め る Fig.3.CG;8cmx6cmの 陰 影 欠 損 を認め る









































140mgま た2月21日 よ りADM60mg,EDX900
mg,VCR2mgお よびPRD480mgの4者 併 用 療
法 を お こな った が 腫 瘍 の縮 小 は得 られ な か った.閉 塞
性 イ レウス を併 発 し1982年2月25日人 工 肛 門 を造 設 し
た.全 身状 態 の 改善 は 得 られ ず1982年3,月27日癌 性 悪
液 質 に て 死亡 した.
剖 検 所 見:膀 胱 前 壁 に,浅 い潰 瘍 を と もな った 鶏卵
大 の 腫 瘤 を認 め(Fig7),前立 腺 は超 くるみ 大 です べ











Fig.6.腫瘍 の生 検 像;裸 核 に 近 く類 円形 で大 小 不 同 の核 を 有
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Fig,8.膀 胱 腫 瘍 の 組 織 像;






































TablcI.本邦 に お け る膀 胱 悪 性 リ ンパ 腫 報 告 例



























71974日江 井 ほ か65女L.S血 尿
81974湊 ほか56男R.S血 尿
91976三宅 ほか45男R.S血 尿,排尿痛
















































と区別可能である.ま た腫瘍細胞がPAP法 に より単
一の免疫 グロブリンにのみ特異的に染色される顯粒を
胞体内に持てば,BcclHymphomaあるいはその関




















臓,胸 腰椎骨髄,肋 骨および リンパ節では傍大動脈周
囲,腸 間膜部に小指頭大から小児手 挙大の転移を認
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